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Abstract 
During the past two decades， the student apathy became the most important emotional 
problem of the college student 
In this paper， 1 will present five cases of the student apathy， inwhich cases the students 
had to spend their campus lives at least for seven years because of the apathy syndorome 
Then 1 wi¥l discuss the characteristics of their psychodynamics and family dynamics and 
so on. They are al male students. Four of them had been in apathetic state for three to 
five years until they came to the therapist. In al the cases， the author conducted counsel 
ing for them for more than one year. In the early stage of counseling process， the Thema 
tic Apperception Test was administered to them in order to assess their personality. A 
follow-up survey has been continued to trace their status of adjustment for four to six 



























































実施した。悶版はハーバード版で， 13枚(1， 2， 3 BM， 4， 5， 6 BM， 









事 学 年 齢
保健管理センタ← カウンセリング関係+支 iH 無気力化の始まり を訪れた時期 がもたれた期間初j 名
H文 九 1年目の6月頃 6年目の 6月 l年 5カ月間A 大 ( 6年目 8月一 7年目12月)学系
H理 九 l年目の秋頃 ( 5年目の 7月) I年 1カ月間B 大 6年目の 6月 ( 6年目 6月一 7年目 6月)学系
H理χ 1年目の 4月下旬 6年目の 5月 1年 2カ月間C 大 ( 6年目 5月一 7年目 7月)三子:系
M大χ 4年目の 2月 2年10カ月間D 工 1年目の秋頃 ( 4年目 2月一 7年目11月)業学






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































に卒業となる O 翌年4月から 1年間故郷のC市役所に臨時職員として勤務して
いたが，その後は職を得ず家庭でブラブラする生活に入る o 1級建築師の資格
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